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Research Category Grant-in-Aid for Encouragement of Scientists
Allocation Type Single-year Grants
Research Field 臨床医学C
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator ⾼林 亮   ⾦沢⼤学, 附属病院, 作業療法⼠
Project Period (FY) 2016
Project Status Completed (Fiscal Year 2016)
Budget Amount *help ¥530,000 (Direct Cost: ¥530,000)
Fiscal Year 2016: ¥530,000 (Direct Cost: ¥530,000)
Keywords 精神障害者 / 作業療法 / 予後





⽅法 : 平成15年度6⽉の開設後から平成27年3⽉31⽇までに作業療法を実施した⼊院患者553名を対象とした後⽅視的調査を実施し、以下の結果を得た。 
(1) 対象者の内訳は、男性189名(37.1±16.7歳)、⼥性364名(42.7±20.3歳)であった。対象疾患は、気分障害(40.7%)が最も多く、次いで統合失調症
(26.9%)が多かった。累積の再⼊院率は、1年未満 ; 16.1%、2年未満 ; 24.4%、3年未満 ; 28.0%、5年未満 ; 30.7%であった。作業療法を実施した患者の







2016[Journal Article] 双極性障害の作業遂⾏能⼒が再⼊院の予後に与える影響 : 後⽅視的調査 
2016[Presentation] Probabilistic Selection Taskにおける統合失調症患者の⾏動選択 
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